



















































































Studies in Ecological and Symbolic Perspectives of Yak Dung for Tibetan Nomads:  






How have humans adapted to the cold and arid environment of the Tibetan plateau, which is far 
above the forest line, and what kind of culture has been built up there? To address these issues, this 
paper focuses on the use of yak dung in their daily life of the Tibetans who live at the highest 
altitude on earth, analyzing  not only its usefulness as a fuel source for livestock and wildlife but 
also its cultural importance from both ecological and symbolic perspectives. The studies would also 
have the potential to provide a new insight on the history of human dispersal and adaptation. 
In a total of 20 months field  investigation  in Tibet, four  representative study  sites with 
different environments were selected. In the paper, the regions are referred to as "Arid Highland A", 
"Fertile Pastures B", "Peri-urban Rural Area C", and "Modern Urban D", according to their 
characteristics, respectively. Even within the Tibetan highlands, each region is diverse in terms of 
ecological environment, livelihood and economic conditions, and these differences are reflected in 
their use of yak dung. By detailed discussion, these differences are also found to be correlative with 
 anthropological processes in the Tibetans' adaptation to the Tibetan plateau.  
 The study examines the actual use of yak dung in each region with details. In the most extreme 
environment of "Arid Highland A" above 5,000 meters altitude, the herds of domestic yaks are 
maintained by interbreeding them with wild yaks as the domestic yaks are impossible to be kept in a 
relatively large number. As a result,  yak dung together with sheep dung are used as the main fuel 
 
with supplements of  wild animal dung and dead grass. Dung is frequently collected on a daily basis 
and is stored for winter during warmer seasons. 
 In the "Fertile Pastures B", a family can keep a large number of domestic yaks, ensuring a sufficient 
amount of dung. As a consequence, efficient storage processes in shaping and drying yak dung have 
been developed . In this region, a variety of technologies for yak dung treatments have been 
accumulated, and various uses of yak dung rather than as a fuel have also been found, such as building 
materials, medication, and children's toys. 
 Additionally, the use of yaks as a working animal in agriculture is common in the "Peri-urban Rural 
Area C", where more yaks are domesticated than those in other regions because of the preference 
for docile and easy-to-handle yaks, including the use of hybrid "dzo" crossed with domestic cattle. In 
particular, the production, sale and distribution of processed dung to urban populations who have 
already moved away from a pastoral lifestyle become more active in this region. 
Residents from the region of "Modern Urban D" purchase yak dung as an inexpensive fuel to 
supplement coal and gas. However more than this, a noteworthy feature observed in both  "Modern 
Urban D" and "Peri-urban Rural Area C" is the use of yak dung in a variety of cultural contexts. For 
example, in the ceremony and ritual of life's milestones, such as births, weddings, and funerals, yak 
dung is displayed or burned as a symbol of life and wealth. In such cases, unprocessed natural yak 
dung is often used, and its color and shape are scrutinized before use. From this point of view, it 
suggests that yak dung not only acts as a source of fuel, but as a fetishistic manner, symbolizing a 
kind of sacredness.  
These regional differences in the uses of yak dung may also realistically reflect historical changes 
in the relationship between Tibetans and yak dung demand. In most previous studies, a human-
animal relationship has been stated that the purpose of domestication is only considered as a source 
for meat, dairy products, or working animals. However, this study shows that the use of dung as a fuel 
 
is more important than food and water for Tibetan nomads who live in cold high altitude areas. The 
case of "Arid Highlands A" suggests that the use of wild animal dung as fuels had already begun in 
the hunter-gatherer era before domestication, and humans would not have been able to survive in 
such areas without the use of such dung. Furthermore, it is also very interesting to note a phenomenon. 
It is found that as a result of urbanization, yak dung has ended its role as an essential resource for 
Tibetans in survival and livelihood, instead, the increased symbolic value makes it become an 
important cultural item and sacred object. We can find it in a process of symbolization common to 
many cultures in which an ecological resource for survival, a subsistence resource that is closely linked 
to the environment and life, find its social significance conversely emphasized and remains as a sacred 
item in a society that is losing a common understanding of its original significance.  
  This is an anthropological study from geographical and historical perspectives, which begins with 
ecological investigations on the uniqueness of yak dung utilization as an energy resource in the Tibetan 
culture and connects it to its symbolism. I believe that the case of this study on Tibetans, the most 
highly adapted to the highlands, can provide important insights into the history of human dispersal 
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 第 2章では、調査概要を説明する。調査地は 4つあり、それぞれの地域の特性に合わせ





























































































































 デニソワ人については、アルタイ地方のデニソワ洞窟[Krause et al. 2010]、そしてチ
ベットの高原白石崖溶洞[Chen et al. 2019]の 2ヶ所において、骨格の一部しか発見され
ていない。アルタイ地方のデニソワ洞窟においては 2008年に発見された部分人骨が、
2010年に Krauseらの遺伝的研究によってデニソワ人であることが判明した。チベットの
高原白石崖溶洞においては 1980年代に発見されていた部分人骨が 2019年に Chenらの遺
伝的研究によってデニソワ人のものであることが明らかになった。この発見により、少な


























 Wuによると、チベット高原において作物を栽培できる標高の限界は 4,500 メートル前後
である。しかし、チベット遊牧民たちはそれよりさらに高い 4,800 メートルから 5,500 メ
ートル以上に暮らしている[Wu 2001]。 







我々現生人類が住んでいたことを示している[Zhang et al. 2002]。さらに Huerta-
Sánchezらの研究から、16万年前から拡散していたデニソワ人との混血によって、低酸素
に適応できる遺伝子 EPAS1が現生人類へ受け継がれてきたこともわかってきた[Huerta-
Sánchez et al. 2014]。 






























する[Brantingham et al. 2007：147]。 
 チベット高原における狩猟は 1980年代に入るまで、遊牧民の経済の一端を担っていた
と Goldsteinらはその著書『Nomads of Western Tibet The Survival of a Way of 
Life』のなかで述べている。チベット遊牧民は当時、伝統的にバーラル、野生ヤク、ガゼ
ル、チベットレイヨウなどを狩り、肉は食用にしたり、毛皮を売って現金収入を得たりし































































存在する[フランシス 2019：180]。フランシスは Zederや Bollonginoらの文献を参照し
[Bollongino et al.2012；Zeder 1982,2011,2012]、タウルス牛の家畜化はイラク北部や
トルコ南東部で起こったと考えられると述べている[フランシス 2019:181]。また、Chen
らによるとゼブ牛の家畜化は現在のパキスタンで 8,000年前頃に始まったとされる[Chen 
et al. 2010]。   
 しかし、中央アジアのなかでもチベット高原は標高が非常に高く、人間のみならず家畜
にとっても生存が厳しい土地である。チベット高原において特徴的な動物といえばヤクで





















県でおこなった、2007年 5 月から 10 月の 150 日間におよぶ同地域に生息するゾモと雌ヤ































































































 Pryorらによる考古学的研究では、近年ロシアの Kostenki11遺構で、約 25,000年前と
推定される、旧石器時代のマンモスの骨でつくられた直径 12 メートル以上の巨大な円形
構造物が発見されている［Pryor et al. 2020］。ここでは最終氷期最盛期に移行しつつあ
る厳しい寒さのなかで、マンモスの骨を燃焼させた痕跡や、骨と木の混合燃料を燃やした
痕跡が見つかっている[Pryor et al. 2020：1,16]。木村も、Kostenki11では、住居周辺
や住居から離れた狩場と思われる遺構の近くで、骨などを集積する貯蔵穴がたくさん発見
されたことを報告している[木村 2019：155,160]。モンゴルの牧畜文化研究者である包に




























































































































































































域を指す［石川 2009］。以上のことをまとめたものを図 2 に示す。 
チベット人の居住地は幅広く拡大しており、伝統的な地域概念では、ウ・ツァン、カ
ム、アムドという 3つの地域に分けられ、ウ・ツァン地域は「法の地」(dbus gtsang 
chos kyi chol kha)、カム地域は「人の地」(mdo stod mi’i chol kha)、アムド地域は










































































 乾燥高冷地 Aの村の役場は県政府所在地の街から約 75キロメートル離れている。村に








2-3-1-2 乾燥高冷地 Aの人々 
 乾燥高冷地 Aには調査期間中に、G家と Z家と K家の 3世帯が住んでいた。G家、Z家と
K家の 3世帯家族構成を図 3に示す。G家は 5人家族であるが、調査期間中は妻 Gと夫 N、
中学生の三男で暮らしていた。中学生の三男は、学期中は学校の宿舎で暮らしているが、
夏休みなどの長期間の休みになると宿舎から戻ってくる。長男と次男は結婚して村を出て
いる。Gの夫 Nはあまり家にいないため、N家ではなく G家とした。G家ではヤクを 6頭、




 Z家は、Z夫婦と Zの父親、5人の子どもの 8人家族である。Z家ではヤクを飼っていな
いが、ヒツジを 400頭飼っている。 
K家は、夫婦 2 人と 9人の子どもがいる。小学生や中学生の子どもたちは、学期中は学校











2014年から 2015年の 1年間で 40％ほど減少し、G家の 2015年の羊毛による収入は約
2,000元であった。また、乾燥高冷地 Aでは牧草地補助金が 1人につき 5,000元支払われ
る。戸籍のある夫婦と三男を合わせて年間 15,000元の補助金を受け取ることになり、
































ため、直線距離を徒歩で約 15 分ほどかかる。さらに 1 時間歩けばもう少し水量の多い水
場があるが、普通はそこまで水を汲みに行かない。どちらも似た環境であり、地面の割れ
目の底に少しずつ湧いてくる水をひしゃくですくって集める。近場の水場で汲める量は 1
時間で約 3 リットル、多いときは約 8 リットル汲む事ができる。集めた水は土や草が混じ
り濁っているため、持ち帰った後、容器に入れておき不純物を沈殿させる。水汲みは基本
的に女性と子どもの仕事で、水が足りなくなってくると、その都度水場へ行く。 





























 乾燥高冷地 Aの G家では春の放牧地、夏の放牧地、中間放牧地、秋の放牧地、冬の本拠
 24 
地の 5 つの放牧地を利用している。牧草が乏しいために季節ごとに移動しながら、牧草地









2-3-1-5 G家 1日の生活の流れ 




 毎朝 6 時半に起床して朝食を食べる。脱脂ミルクティーを少し飲み、ヨーグルトを食べ

















































2-3-2-2 肥沃牧草地 Bの人々 
 R家とそのほかの 2世帯は夏の放牧地を共にし、3世帯のテントは互いに約 500 メート
ル離れて張られている。R家は R夫婦、長男、長女、次男、三男（故人）、中学生の次女、
小学生の三女、小学生の四男、そして四女、五女で構成される（図 5）。2017年に生活を
共にしていたのは R夫婦と四女、五女の計 4人であった。7月中旬から 8月中旬の夏休み
期間に入ると、学生である次女、三女、四男が寄宿先から家に帰って来たため、一時的に
計 7人がテントで暮らしていた。嫁いだ長女と寺で修行する長男と次男は年に数回ほど帰





 R家は牧畜を営んでおり、標高 4,200 メートルに位置する冬の本拠地と、標高 4,100 メ
ートルに位置する夏の放牧地の 2ヶ所で生活をしている。R家の夏の放牧地は山から下り
た平らな草原にあるが、寒い冬は強い風をよけるために山の中腹地の谷間に本拠地を構え
る。毎年 6月下旬から 10 月中旬までは夏の放牧地で放牧する（写真 5）。ただし 2017年は
例外で、政府の指導によって例年と比べて 2ヶ月近くも早い 8月 23日に冬の本拠地に戻
ることになった。R家の夏の放牧地には 3世帯、約 25 人が集まって生活している。 
 2017年の R家の年収は約 73,000元（約 1,251,870円 2017年 10 月の為替レートによ
り）であった。その内訳は、1キログラム 100元のバター約 50キログラムを販売して
5,000元、冬虫夏草が 1本 18元で売れるため、年間約 2500 本販売すると概算 45,000元、

















ものがついており、ヤクたちはそれに繋がれる。厳冬期の 12 月から 3月までは雪が積も
り風が強いが、係留場には屋根のようなものは無く、ヤクたちは牛糞垣で囲まれた風雪よ
けのなかですごす（写真 24）。 








2-3-2-5 R家 1日の生活の流れ 













りしてすごす。昼食は 13 時から 14時の間にとることが多く、昼食後も家事をしてすご
す。 







は、経を読んだり歌を唄ったりする。寝る時間はいつも 23 時前後である。 
 冬の 11月の終わりから 3月の終わりまで、日常的に食べるヨーグルトとミルクティー























2-3-3-2 都市近郊農村 Cの人々 










真 7）。毎年 6月から 9月の間は、夏の放牧地で放牧する。毎年約 10 月 1日からヤクを麓




を販売することがある。2017年には 1キログラムあたり 6元のハダカ麦を 1,800キログラ
ム販売し、10,800元の現金収入を得た。 
冬虫夏草の 2017年の単価は 1本 15元～25元で、J家は約 350 本の冬虫夏草を販売し、
7,000元の現金収入を得ていた。また、1頭 10,000元のヤク 2頭を販売し、20,000元の現
金収入を得ていた。そのほかにも、トラック 1 台に満載した牛糞を 700元～900元の単価
で 4回販売し、3,000元の現金収入を得ていた。政府支給の牧草地手当が一家に 200元支
 29 
給され、同居を含めた 7人家族の J家の 2017年の収入は、合計で約 41,000元（約
703,105円 2017年 10 月の為替レートにより）であった。 
 毎年 5 月 15 日から 6月 15 日の 1ヶ月間は、彼らにとって重要な収入源である冬虫夏草
を掘る時期である。この期間はみな自分の牧草地にある冬虫夏草を掘る。冬虫夏草は年間
収入の 6分の 1を占めており、この 1ヶ月間はどの家にとっても重要な時期である。 
 2017年の J家の暦によると 4月 27日～6月 27日が春期、6月 28日～8月 28日が夏
期、8月 29日～11月 19日は秋期、11月 20 日～4 月 26日が冬期とされていた。 





















2-3-3-5 J家 1日の生活の流れ  
















 夏の間放牧地に行かずに本拠地に残っている家族は、朝 7 時に起きて、朝食の後にバタ
ー、ヨーグルトやチュラをつくってから、ヤクの糞を加工したり、乾燥したヤクの糞を回
収したりし、その後、畑仕事や雑用をする。昼食は 13 時から 14時の間にとる。午後は家

















2-3-4 近代都市 Dの概要 






















 雄ヤクは 3才で性成熟し、雌ヤクは 3才から 4才で妊娠可能となる。ヤクは最大で 3年
に 2回出産することが可能で、一般的には 2年に 1回、1頭を出産することが多い。妊娠
期間は約 8ヶ月間で、出産は暖かくなり始める 5月から 7月にすることが多い。ヤクの発

































































































どが置かれる [南太加 2018：93-24]。 
 




































 家畜専用の牛糞炉は石を積み重ねてつくったものが多く、約 90 センチメートルの高さ






































で約 50キログラム、2 つあわせて約 100キログラムである。幅は約 55 センチメートルで
奥行きは約 53センチメートル、高さが約 35 センチメートルであった。上面が広いため、
保温スペースがたくさんあり、大きい鍋 1つと小さい鍋 2 つを同時に加熱できる。 
 



























































1袋 10キログラム前後の糞を 4、5袋分ほどまとめて拾って帰る。 
 



















2001：59]）というナデシコ科の植物(写真 19)や「墊状点地梅」（Androsace tapete[徐 
2001：60]）というサクラソウ科の植物(写真 20)である。 
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は、牛糞 2キログラム、野生動物の糞 4キログラム、ヒツジの糞 5キログラム、草 2キロ
グラムの計 13キログラムであった(図 9)。 
 冬季は夏季と比べて暖房用燃料の使用量が多い。毎日の料理用と暖房用に使う燃料は、




3-2  肥沃牧草地 Bの資源状況 











 肥沃牧草地 Bの遊牧民たちにとって、春は 4月の中旬頃から 6月の中旬頃までの2ヶ月
間である。その時期は雪が少しずつ解けていき、雪解け水が豊富で雨の日も多いため湿度














ると、4分の 1程度の状態になっていた（表 6）。つまり、糞の 75パーセントが水分だっ
たのである。この計測結果からも春の牛糞に水分が多く含まれることがわかる。 
 冬虫夏草を掘るシーズンが終わると、冬の本拠地から 20キロメートルほど離れている
夏の放牧地へ移動する準備を始める。毎年の 6月下旬から 10 月中旬までの約 3ヶ月間、
夏の放牧地に滞在する。夏のテントは川から 40 メートルほど離れた川沿いに張る。肥沃
牧草地 Bでは真夏と呼べるような暑い期間は 7月の下旬頃から 8月の初旬頃までのわずか
10 日ほどで、それでも最高気温は正午で摂氏 22度であり、夜が摂氏 10度ほどである。 
 ここでも、乾燥する前の牛糞と乾燥させた牛糞の重さを比較した（表 7）。2017年の夏
は特に雨が多かったため、計測したジョイーと呼ばれる加工方法で加工した牛糞が、燃料
に適した状態に乾燥するまでに 1週間かかった。乾燥すると重さは乾燥前の 3分の 1程度
になったことから、夏と春の牛糞を比べると春の牛糞の方が水分が多いことがわかる。 
 9〜10 月の 2ヶ月の間は秋とされている。この期間は時々雪が降り、薄いテントでは寒




































































新鮮な牛糞を 21.94キログラム使い、乾燥したら 6.895キログラムになる。多い場合は 1
個あたりのジョイーは 31.61キログラムの新鮮な牛糞を使い、乾燥したら 9.825キログラ
ムになる。少ない場合は 1個あたりのジョイーは 19.5キログラムの新鮮な牛糞を使い、











る。2017年の夏、R家のジョイーの山は円周 14 メートル、高さは 80 センチメートルであ




































3-2-4 肥沃牧草地 Bでの燃料の使用量 
 続いて、ここまでの牛糞利用の使用量についてまとめる。春は、主に牛糞垣から牛糞を
取り出し、1日で約 35～40キログラムを燃料として使用する。 
 夏に使う牛糞は 1日あたり約 40キログラムで、特に寒い日は少し多めに使う。たとえば
 44 




の表 17-2 に記載されている。 






















 牛糞を街に持って行って販売する際は、トラックに 25キログラムの袋を 20袋くらい、
計約 500キログラムの牛糞を載せて行って販売する。2017年の相場では 1袋約 25キログ
ラムで 25元（500円弱）で販売していた。1キログラムは 1元となる。1回で 20袋を全部
売り切った場合は 500元の収入が入る。彼らにとっては大きな収入源となるため、家では
牛糞を節約して使っている。 







3-3  都市近郊農村 Cの資源状況 




































 コーレーブは日光に当てて、10 日間干して片面が乾燥したら、裏返してさらに 10 日間
乾燥させる。両面とも乾燥すると立てることが可能になるため、3、4枚のコーレーブを互
いにもたれかけるようにして立て、通気性を良くしてさらに 10 日間乾燥させる。このよ


































する。実際には 30個のジョレーブをつくるのに 30 分かからないが、雑談をしながらつく
ると 1 時間かかる場合もある。 
 










 飼料の原材料を量るのに使う容器は、上の直径が34 センチメートル、下の直径は 28セ





3-3-4 都市近郊農村 Cでの燃料の使用量 
 100頭分のヤクの牛糞で、J家の 7人家族が使用するには十分なコーレーブが作れる。1
年間のコーレーブの生産量は、自家消費分を除いた換金用のものがトラック 3 台分である
。トラックは荷台幅 152 センチメートル、長さ 265 センチメートル、高さ 75 センチメー
トルである。トラック 1台分のコーレーブの価格の相場は 900元である。同じものを親戚
に売る場合は 700元と安くなる。 
 近年、地球温暖化の影響で冬の積雪量が減り、以前のような積雪量 12 センチメートル
には満たないことが多くなった。J家では 4月 27日～6月 27日の春の時期は、1日約 30
個のコーレーブを使用する。6月 28日～8月 28日の夏の時期は 1日約 30個のコーレーブ
を使用する。8月 29日～11月 19日までの秋の時期は 1日約 40個のコーレーブを使用す
る。11月 20日～4 月 26日の冬の時期は 1日 50～60個のコーレーブを使用する。また、厳
寒期は１日約 90個のコーレーブを使用する。庭の積雪量が 30 センチメートル以上になる

















































































3-4-1 近代都市 Dで販売される牛糞 
近代都市 Dにはよく周辺地域の牧畜民たちがコーレーブを売りに来る（写真 34）。 























































 R家ではヒャラの大きさは肉の消費量に影響される。一冬に 100キログラムから 200キロ
グラムのヤクとヒツジの肉を消費する(経済状況、来客頻度によって消費量が大きく変わ
る)。2016 年は娘が結婚してから、初めてのお正月で来客が多かった。また 2017 年の正月
には弟の家が崩壊し、弟家族が正月の間かなりの期間、同居していた。2020 年のチベット













ートル、中央部分は 350 センチメートル、上部は 268センチメートルであった。地面から
80 センチメートルのところから 110 センチメートルのところまでが扉のある開口部になっ
ている。扉の形は四角形であるが、手作りのため、それぞれの辺が 42 センチメートル、





























 深夜 2時以前に排泄された牛糞は硬いためレンガの代わりに利用し、深夜 2時以降に排
泄された牛糞はまだ軟らかいため、セメントの代わりに利用される。凍っている牛糞を並
べて、その上にセメント代わりの牛糞を塗り、またその上に凍っている牛糞を再度並べ
る。その作業を繰り返す。仮小屋の建築には 1週間から 10 日間かかる。進捗は天気と当






































































































































































































































































肥沃牧草地 Bでは、チベット暦の 1月 1日(調査時の西暦 2017年は 1月 31日)の朝食前
に、祭壇の上で牛糞と香りの良い木の枝を焚いていた。このサンを焚く祭壇は石またはレ
ンガやコンクリートブロックでつくられている。R家の祭壇はその幅が約 100 センチメー










































































































































































































 次に、近代都市 Dの結婚式場でおこなわれた事例について説明する。結婚式は本来 3日
間おこない、結婚式の初日と 2日目は午前中にサンを焚くが、最終日は式の終了を意味す
るために夕方から焚く。最終日のサンは日没までに焚き終わらなければならないとされ、



























































































































































































































































































































































14 にまとめる。Aから Cの 3つの調査地の資源を比較してみると、牛糞燃料が十分ではな






























































エネルギーを費やしている。それに対して肥沃牧草地 Bでは、毎朝 30 分程度の時間を使
うだけで捨てるほどの牛糞を手に入れ、気に入らないものは実際に捨てている。都市近郊





























































6-1-4 各地での使用量の比較  





















計測した。実験 1では小型の牛糞炉における炉内の温度上昇について、実験 2 では中型の
牛糞炉における炉内の温度上昇について比較した。実験 3では石炭を用いた際の小型炉に
おける温度上昇を計測し実験 1と比較した。実験 4 では中型炉における水温の上昇につい
ての検証をおこなった。これらの燃焼実験は同じ標高（4,100 メートル）で実行した。使
用している牛糞はすべて 2016年冬のものであり、牛糞炉は鉄製の牛糞炉を使っている。
それらの実験方法と結果を表 16-1、表 16-2 にまとめている。 
実験 1と実験 2 には同じ重さの牛糞を使っている。最高温度は中型炉で 861℃、小型炉
 80 
で 1,100℃となった。小型炉は 1,000℃以上を 6分間持続していた。中型炉は 36分で最高
温度に至り、小型炉は 27分で最高温度に達した。また、牛糞炉の温度が 200℃まで下がる




実験 2 と実験 3は同じ小型サイズの牛糞炉でおこない、牛糞と石炭の 2種類の燃料を比










実験 4 では中型炉において 2,000グラムの水を沸かし、沸騰するまでの時間を記録し
た。実験に使う水は常温である 14.7℃のものを使用し、容器にはステンレスのやかんを使
















 夏の放牧地に滞在する 6～9月の 4ヶ月間は夏の牛糞を利用する。そのほかの月は本拠
 81 
地に戻ると、牛糞垣にある冬の牛糞を使う。表 17-2 および 17-3に示したように、肥沃牧
草地 B に暮らす R家の牛糞の使用量は 8月の 1日あたりの平均使用量が 42キログラム、
月間使用量が 1,302キログラム、6～9月までの 4ヶ月間のうち 8月の使用量が最も多かっ
た。6〜9月の 4ヶ月間に使用した夏の牛糞の概算は 4,942キログラム、10〜5 月の 8ヶ月
間に使用した冬の牛糞の概算は 12,575キログラムである。 
表 17-6は木材含水率に対する発熱量を表したものである。肥沃牧草地 Bに暮らす R家
の牛糞の発熱量を、含水率が 0パーセントの杉に換算して計算し、R家が 2017年に使用し
た牛糞は木材に換算するとどれほどの量かを概算で算出してみた(表 17-4)。これはあく































































































































































































































































































活用される。考古学者の Rhodeらの研究によれば、青海湖の近く、標高 3,200 メートルで
発見された 9,000年前頃の遺跡である Heimahe 3遺構では、動物の糞が燃料として使用さ



















































































































































7-4 第 4段階 都市化による影響（近代都市 D） 



























































例に、燃料としてのマンモスの糞を想定している［Rhode et al. 2003］。近年、チベット

















































































































































































































は 45～50 センチメートルほどである。ゾは長さ 70～75 センチメートルほどの片手で握れ













































































































































































たとえば乾燥高冷地 Aでは一人当たり年間 5000元(2015)、肥沃牧草地 Bでは一人当たり



















































朝 9 時頃に雌ヤクの持ち主と雄ヤクの持ち主が、この 2頭のヤクを公衆牧草地に追い込
み(または連れていき)、持ち主たちは帰る。そのあいだに 2頭のヤクは 5～6回交尾す
る。9～10回交尾する場合もある。 
時間は第 1回目の交尾後 15 分～20 分,または 30 分くらいで 2回目の交尾をおこなう。





























肥沃牧草地 Bでの結婚する際の規模と費用を Rから聞き取ることができた。 
Rが 1996年に結婚した際には、親と親戚からヤク 70頭、チベット式カーペット 200枚、
毛布 200枚、現金 2万元が贈られている。 
Rは、R家の娘（2016年 10 月）が結婚するときにヤク 60頭、毛布 10枚、チベット式カ
ーペット 5枚を実家から持たせた。そのほかに衣服や装身具などに 7万元を使った。結婚
式には親戚達が手伝いに来るが、その際にヤクやウマを贈る人もいる。R家と一番仲のよ






から 60頭、一般的な家庭では 30頭から 40頭、貧しい家でも 20頭は贈る。娘が結婚する
























































































































買いに行く。近代都市 Dで使われているツァスルの壺はおおよそ直径 20 センチメート





































































































































































































































































カタカナ転写   チベット文字   ワイリー式転写 
 
【あ】 
アムド   ཨ་མདོ།   a mdo 
アムド地域 
 
アムドワ   ཨ་མདོ་བ།   a mdo ba 
アムド人 
 
ウ・ツァン   ད1ས་གཙང་།   dbus gtsang     
ウ・ツァン地域 
 
ウ・ツァンワ   ད1ས་གཙང་བ།   dbus gtsang ba  
ウ・ツァン人 
 
ウィジュ（B 地の呼び方）   བེ<་"ི།   be’u lci    
牧草を食べ始めて、生後 1 ヶ月から 1歳半くらいまでのヤクが排泄した糞 
 
















カム  ཁམས།   khams  
カム地域  
 
カンパワ   ཁམས་པ་བ།   khams pa ba  
カンパ人 
 
ギェ   Pེ།   sgye  
毛織物製の袋の総称。牛糞を入れる袋としてよく使われる 
 
グトゥク   དQ་Rག   dgu thug    
チベット歴 12 月 29日に食べる、小麦粉でつくった団子汁のようなもの。日本のお雑煮に
似ている。内容や食べる日は地域によって異なる。筆者の調査ではシガツェ市ではチベッ
ト歴 11月 29日、ニンティ市はチベット歴 9月 30 日に食べる 
 
コーレーブ（C 地の呼び方）   ཁོ་ལེབ།    kho leb   
円盤形に加工された牛糞 
 








サン   བསང་།   bsang    
香木を牛糞で燃やし煙を出させる、日本の護摩に似たもの 
 
サンコン   བསང་Sང་།   bsang khung    
サンを焚く際に使用するサン専用の炉 
 
シマボウ   Tེ་མ་འབོ།   phye ma ’bo 
木の箱の中にハダカ麦とツァンパ(麦こがし)を半分づつ盛り、ハダカ麦の穂を立てた豊作
を祈る供え物である 








ジョカン   ཇོ་ཁང་།   jo khang   
大昭寺 
 
ジョカン   "ི་ཁང་།   lci khang      
牛糞を保管する倉庫 
 
ジョカン（B 地の呼び方）   "ི་ཁང་།   lci khang  
牛糞で作られた冬越しのための仮小屋。主に年配の人や子供が使用する 
 
ジョケム（B 地の呼び方）   "ི་ཁེམ།   lci khem     
牛糞を回収する際に使う熊手のような道具 
 
ジョザッブ （B 地の呼び方）  "ི་གཙབ།   lci gtsab    
牛糞を細かくちぎって加工すること。肥沃牧草地 Bの春の牛糞を加工する方法 
 
ジョジョク （B 地の呼び方）      "ི་མXོགས    lci mgyogs 
ヤクの下痢状の糞 
 
ジョゾン   བཞོ་བYང་།   bzho bzung  
バターをつくったり、バターとお茶を混ぜてバター茶をつくる道具の一部 
  








ジョランリエリエ（C 地の呼び方）         "ི་[ིང་རིལ་རིལ།      lci  gling ril ril 
楕円形の球状(少しつぶれた球形)に加工された牛糞 
 
ジョリエリエ（C 地の呼び方）   "ི་རིལ་རིལ།  lci ril ril   
球形に加工された牛糞 
 
ジョレーブ（C 地の呼び方）    "ི་ལེབ།   lci leb    
立方体(レンガ状)に加工された牛糞 
 
ジョワ   "ི་བ།   lci ba    
ヤクの糞 
 
セブ   ^ེ་བོ།   sle bo  
牛糞を拾う際に背負う籠 
 
ゾ  ཟོ།  zo    
バターをつくったり、バターとお茶を混ぜてバター茶をつくる道具の一部 
 





ダナク   `་ནག   sbra nag   
ヤクの毛で作られた黒テント 
 
タプカ   ཐབ་ཀ   thab ka    
土、石、レンガなどで簡易的に作られた牛糞炉 
 
タルチョー   དར་"ོག   dar lcog                
馬や獅子や虎などの動物の絵とお経が書いてある小さな布の旗をロープにたくさん取り付
けたもので、風ではためくと一回お経を読んだことになるという 





チャ   ཇ།   ja    
茶の総称。茶葉の種類は問わない。地域を問わず使われる 
 




チャクト   "གས་ཐབ།   lcags thab   
鉄製の牛糞炉 
 








チューラ（B 地の呼び方）   hི་ར།   khyi ra   
牛糞で作られた冬のイヌ小屋 
 









ツァンパ   kམ་པ།   rtsam pa   
ハダカ麦を炒って粉にした物、麦こがし 
 












ネー   ནས།   nas     
ハダカ麦 
 
ネーチャン   ནས་ཆང་།   nas chang   
ハダカ麦から作られる酒、ハダカ麦酒 
 








ピー   rོས།   spos  
粉末状のお香 
 




マル   མར།   mar  
バター     
 














リーカル    རས་Qར།  ras gur 
帆布で作られた白いテント 
 
ルーラ（B 地の呼び方）    vག་ར།   lug ra   
牛糞で作られた子ヒツジのための冬越し仮小屋 
   


























































0 100 100 15 1013. 3
200 97. 7 99. 3 13. 7 989. 5
400 95. 3 98. 7 12. 4 966. 1
600 93 98 11. 1 943. 2
800 90. 9 97. 3 9. 8 920. 8
1000 88. 7 96. 7 8. 5 898. 7
1200 86. 6 96 7. 2 877. 2
1400 84. 5 95. 4 5. 9 856
1600 82. 4 94. 7 4. 6 835. 2
1800 80. 4 94 3. 3 814. 9
2000 78. 4 93. 4 2 795
2200 76. 5 92. 7 0. 7 775. 4
2400 74. 6 92 -0. 6 756. 3
2600 72. 8 91. 4 -1. 9 737. 5
2800 71 90. 7 -3. 2 719. 1
3000 69. 2 90 -4. 5 701. 1
3200 67. 4 89. 4 -5. 8 683. 4
3400 65. 7 88. 7 -7. 1 666. 2
3600 64. 1 88 -8. 4 649. 2
3800 62. 4 87. 4 -9. 7 632. 6
4000 60. 8 86. 7 -11 616. 4
4200 59. 3 86 -12. 3 600. 5
4400 57. 7 85. 3 -13. 6 584. 9
4600 56. 2 84. 7 -14. 9 569. 7
4800 54. 8 84 -16. 2 554. 8
5000 53. 3 83. 3 -17. 5 540. 2
5200 51. 9 82. 7 -18. 8 525. 9
5400 50. 5 82 -20. 1 511. 9
5600 49. 2 81. 3 -21. 4 498. 3
5800 47. 9 80. 6 -22. 7 484. 9
6000 46. 6 80 -24 471. 8
6200 45. 3 79. 3 -25. 3 459
6400 44. 1 78. 6 -26. 6 446. 5
6600 42. 9 77. 9 -27. 9 434. 3





































































































































































都市近郊農村C                                               
J家（夏の放牧地の場合）
都市近郊農村C　                                            
J家（夏の本拠地の場合）















































































21. 94kg 6. 895kg
26. 925kg 8. 3kg
※夏の牛糞は、水分率が66％であり、春の牛糞と比べると春
の方が水分量が多く燃えにくいことが分かる。
27. 145kg 8. 1kg
19. 5kg 5. 49kg































































【表 10-2】 結婚式の手順 
 
 

















































































































































































































































春 13kg 35～40kg 7.8kg(30個)
夏 13kg 40kg 7.8kg(30個)
秋 13kg 40kg 10.4kg(40個)
冬 23kg 60kg 13～15.6kg(50～60個)
厳寒期 30kg 60～70kg 23.4～26kg(90～100個)
※都市近郊農村C J家のコーレーブは一個約260gである。
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150元≒3, 678円 100元≒1, 715円 90元≒1, 545円
牧草手当　18, 000元 牧草手当　200元
　牛糞　　3, 000元
牧草手当　15, 000元 冬虫夏草　45, 000元 冬虫夏草　7, 000元
獣医の給料　5, 000元 ハダカ麦　10, 800元
2015年G家（家族3人） 2017年R家（家族9人） 2017年J家（同居家族7人）
毛、毛皮　2, 000元 バター約50㎏　5, 000元 ヤク2頭　20, 000元
各調査地における家庭の年収
乾燥高冷地A　G家 肥沃牧草地B　R家 都市近郊農村C　J家




長さ 155㎝ 75㎝ 75㎝
幅 55㎝ 45㎝ 45㎝
燃料の使用量 牛糞2300ｇ 牛糞2300ｇ 石炭2300ｇ
燃料の最初の温度 15℃ 16℃ 14℃
炉内最高温度 861℃（36分で861℃に到達) 1100℃（27分で1100℃に到達）982.4℃（23分25秒で982.4℃）































4238kcal /kg=17742. 39 kj /kg
R家の牛糞の季節による燃焼値の違い
10. 122×103 kj /kg
17. 035×103 kj /kg

































































1 2015 1934. 7 4. 3
2 1820 1747. 4 3. 8
3 1550 1488. 2 3. 3
4 1050 1008. 1 2. 2
5 1085 1041. 7 2. 3
6 1200 684. 6 1. 5
7 1240 707. 4 1. 6
8 1302 742. 8 1. 6
9 1200 684. 6 1. 5
10 1240 1190. 6 2. 6
11 1800 1728. 2 3. 8

















【表 17-6】 木材含水率に対する発熱量の関係 
 
重量( kg) 体積(㎥)
夏（6～9月） 4942 2819. 4 6. 2
冬（10～5月） 12575 12073. 6 26. 6




※夏の牛糞のエネルギー10122 kJ /kg、冬の牛糞のエネルギー17035 kJ /kgを
使用し、木材は杉、材木のエネルギー換算は発熱量4238 kcal /kg，含水率0 %


















0 0 4238 17742.387
5 5 3954 16553.421
10 11 3673 15377.0145
15 18 3393 14204.7945
20 25 3113 13032.5745
25 33 2838 11881.287
30 43 2561 10721.6265
35 54 2285 9566.1525
40 67 2010 8414.865
45 82 1735 7263.5775
50 100 1460 6112.29
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 チベットとの縁が始まったのは 18 歳のときでした。ある日、友人と北京の街を歩いていると、友人
は突然「西藏大厦」という建物を指し「ピンピンは『西藏美女』だよ、ここはあなたの故郷よ」と笑いな
がら言ってきました。私は肌が黒いので、いつも周囲の友人からそのような冗談を言われます。この
ときのチベットは私にとって、はるか遠くにある「未知なる世界」でした。あれから 4 年の月日が経ち、
雲南省のデチェンチベット族自治州へ両親と旅行で訪れることになります。初めて現地の人と一緒
にバター茶を飲み、ツァンパを食べ、チュラを口にしました。旅行に同行していた両親も「あなたは
本当にチベット人に似ていますね」と言うのでした。 
 このことをきっかけに、チベットは「未知なる世界」から私の「心の故郷」となるのです。 
 牛糞の研究を本格的に始める前からチベットへは何度も訪れていましたが、チベット高原を離れ
る度に魂を半分置いてきたかのような気持ちになり、「早く帰らないと」という心の囁きが聞こえてき
ました。 
 チベット高原でフィールドワークをしている間は、高山病以外に慣れないことは何ひとつありませ
んでした。燃料拾いや水汲みなど、生きるためのすべてのことを自分でしなければなりません。そ
んな原始社会に戻ったかのような生活に、私はどこか懐かしさすら感じていました。現代文明の支
えが一切のないチベット高原で、熊、狼、狐、チルーなどの野生動物の楽園で私は放牧をしながら、
ヤクの足跡を辿って牛糞を拾い続ける日々を過ごすのでした。 
 そんな「心の故郷」を離れたあと、一瞬にして文明社会に戻ったかのような気持ちのなか、論文の
締め切りがやってきました。 
 今日まで論文を書き続けられたのは、指導教官の竹川大介先生のおかげです。竹川先生の指
導なくして、この論文の完成はなかったと思います。この恩を忘れることはありません。ならびに、野
研のメンバーのみなさんにも感謝を申し上げます。たくさんの夜を徹夜作業で共に乗り越えてくだ
 
さりました。一緒に研究の方向性を考え、文献を探し、日本語の修正などに取り掛かり、何度も挫
折しそうになるなか、こうして力になってくださりました。 
 また、研究を正しい方向へと導いてくださった査読の先生方にも感謝を申し上げます。論文が真
っ赤になるまで、熱心に修正してくださりました。 
そして、私を本当の家族のように見守ってくださった調査地の方々のおかげで、安心して調査す
ることができました。今でも、新年の際に「いつ帰省するのですか」と連絡をいただきます。 
 実家の家族にも経済的、精神的に助けられ、研究活動に専念することができました。 
 最後に、この研究を天国にいる父に贈りたいと思います。父は私の研究の最大の支えでした。 
 そしていつかまた「心の故郷」に戻ったとき、天国にいる父にこの論文を無事提出したことを報告
したいです。「地球上で最も高地にある人類の生活地」であるチベット高原は、きっと「地球上で人
類が立ち入れる最も天国に近い場所」であるという、そんな期待を込めて……。 
 
